

**دعامات من القرآن الكريم :من الآية 18 إلى الآية24**

**+لقدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 18 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 19 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا 20 وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا 21 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا 22 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا 23 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 24 \_**

 أحكام الميم الساكنة

 من أحكام الميم الساكنة ، الإخفاء مع الغنة ، وذلك إذا وقعت الميم الساكنة قبل حرف الباء . ولا يكون ذلك إلاّ في كلمتين منفصلتين

أمثلة : عَنْهُم بِبَطْنِ احكم بينهم أم بـظاهر

- يُخبرنا الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات عن المنافع التي حصلت للمؤمنين بسبب بيعتهم ووفاءهم لهذه البيعة فكان منها :

- رضى الله سبحانه وتعالى عن أهل بيعة الرضوان

- إنزال السكينة في قلوبهم مع امتلاء قلوبهم بكلمة : لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

 - وعد الله سبحانه وتعالى أهل بيعة الرضوان بمغانم كثيرة وانتصارات عظيمة يَسَّرَهَا الله لهم وأعظمها فتح مكة .

- أن النصر حليف المؤمنين والهزيمة مصير المشركين سواء بالصلح أو بالحرب .

- تحقيق مكاسب مادية كثيرة .

- حقن دماء المؤمنين والمؤمنات الذين يعيشون وسط المشركين والذين يُخْفُون إيمانهم، وذلك بمنع الحرب بين الطرفين .